










Yale UniversityのSchool of Dramaで客員研究員
１９９１年４月　　　　　　　立命館大学産業社会学部教授
１９９２年９月～１９９３年４月　University of British Columbia（UBC）の文化学科で，立命館-UBC
ジョイント・アカデミックプログラムとして，“Canada, Japan and 












所属学会　日本演劇学会，Performance Studies International（PSi），アメリカ学会（The 
Japanese Association for American Studies），Member of the Editorial Commitee 
23『立命館産業社会論集』第４８巻第１号 ２０１２年６月
池内靖子教授　略歴と業績















６）“Kishida Rio’s Wasurenagusa (Forget-Me-Not): A Japanese Version of Frank Wedekind’s 
Lulu” Scholz-Cionca & Leiter (eds), Japanese Theatre and the International Stage. Leiden, 
Boston, Koln: Bril, pp. ２８５-３１１，２００１年１２月
７）“Performances of Masculinity in Angura Theatre: Suzuki Tadashi on the Actress and Satô 
Makoto’s Abe Sada’s Dogs” in Edward Scheer and Peter Eckersal (eds.), The Ends of the 
６０s: Performance, Media and Contemporary Culture, Selected Essays from Performance 
Paradigm: A Journal of Performance and Contemporary Culture Issues 1 and 2. (Published 




９）“Counter-Narrativity and Corporeality in Kishida Rio’s Ito Jigoku.” Markus Halenslebe, 
ed., Performative Body Spaces: Corporeal Topographies in Literature and the Visual Arts. 


























テクストを読む」〔（英語版）“Postcolonialism and Gender — A Reading of the Filmic 
Texts of Byun Young-Joo and Trinh T. Minh-ha—”〕『立命館言語文化研究』第１１巻１号，
１９９９年９月
７）“The ‘Actress’ and Japanese Modernity: Subject, Body, Gaze.” Asian Journal of Women’s 
Studies, by the Asian Center for Women’s Studies, Ewha Woman’s University Press. Vol. 














１４）“Translation of / Postscript for Theresa Hak Kyung Cha’s Dictee.” Understanding Theresa 







１８）“The ‘Uncanny, Displaced Triangles’ in Memories of Murder.” Memories of Murder（韓国語
































１）“O’Neil and America: A Shared Adolescence,”　ユージン・オニール学会主催第１回国際
会議，アメリカ，ボストン，サフォーク大学，１９８４年３月
２）「“アソル・フガードのThe Road to Mecca : 女たちの光と闇」日本演劇学会１９８４年春季大
会，東京，１９８５年５月
３）“Gambling Their Souls Away: The Survival Game in Hugjie,”　ユージン・オニール学会主
催第２回国際会議，アメリカ，ボストン，サフォーク大学，１９８６年３月
４）“Two Popular O’Neil Plays Staged in Japan: Ah, Wilderness! and Desire under the Elms”　






７）“M. Buterfly and Madame Buterfly: (De)construction of Orientalism and Gender,”　「ポ
ストコロニアリティとジェンダー」フォーラム アジア女性学研究センター主催，韓国ソ
ウル梨花女子大，１９９７年５月１５日







１０）ゲスト・スピーカー報告 “The ‘Actress’ and Japanese Modernity: Subject, Body, Gaze.”　





１２）国際パフォーマンス学会報告“Mimicry and the Imperial Gaze: A Modern Japanese 
Adaptation of Othelo,” 獨協インターナショナル・フォーラム「パフォーマンス：抵抗，
変容と文化の混淆」，獨協大学，２００２年１２月１４日
１３）フォーラム報告 “The Japanese Version of Othelo and the Japanese Colonial Rule in 
Taiwan.” アメリカ，シアトル，シンプソン・センター　ワシントン大学，２００３年２月２６日
１４）ゲスト・スピーカー報告 “Translation of / Postscript for Theresa Hak Kyung Cha’s 




















２０）パネリストとして報告 “The Politics of Gender and Sexuality in the Underground 















２５）パネリストとして報告　“Staging a Korean Diasporic Artist’s Text, Dictée at an 
Alternative Space in Kyoto” in a Panel Titled: Producing Public spaces for Creative and 
Critical Dialogue: Performance as a Site for Post-Colonial and Gender-Critique in Japan, 
for the Performance Studies International Conference no 12. (PSi #12: Performing 
Rights)，クイーンメアリー，ロンドン大学で開催された国際パフォーマンス学会，２００６年
６月１４日～６月１８日
２６）パネリストとして報告 “Feminist aesthetics in Kishida Rio’s theatre and film texts,” in a 
Panel: Gender, ‘Globalisation and Performance: Ono Yôko, Kishida Rio and Mori Mariko,’ 
under the ２００６ conference theme, ‘TWENTY-FIRST CENTURY FEMINISMS,’ for the 




























２９）パネリストとして報告 “Corporeal Expression in Performance Works by Gekidan 
TAIHEN: Questioning the Body as a Modern Institution”，パネルのテーマ：“Questioning 
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the Modern Body: Toward New Understandings of Self, Other, Gender and Ability in 
Japan and Korea.”　第１３回国際パフォーマンス研究学会（PSi #１３），PSi #１３のメインテー
マ “Happening/ Performance/Event.”　アメリカ，ニューヨーク大学（NYU），２００７年１１月
７日～１１月１１日
３０）“Feminist Aesthetics in Kishida Rio’s Theatre Texts: On Shintokumaru (Poison Boy) and 
Ito Jigoku (Thread Hel),” at the International Conference on ‘Body Spaces: Corporeal 







３３）国際演劇研究学会（IFTR）パネル報告（単独）“The Powers of Mourning and Violence in 
the Works of Performance by Soni Kum,” in a Working Group Open Panel/Feminist 
Research: “Uncomfortable Atachments: Mourning, Memory Anger and Bare Life.” 大阪大
学，２０１１年８月１１日
３４）シンポジウム報告（ゲスト・スピーカー）“The Work of Three Women Artists: Korean 
Diaspora and the Politics of Translation,” Symposium on “Imagine — micro strategies and 
visions in contemporary art.” デンマークの美術館，The Aarhus Art Building-Centre for 
Contemporary Art, ２０１１年１１月３日
３５）シンポジウム報告（ゲスト・スピーカー）“Rethinking the Genderdized/Normalized/
 Nationalized Body: On Corporeal Expression in Butoh and Kim Manri’s Performance 
Troupe Gekidan Taihen.” Symposium on Japan in the １９６０s, “Understanding Japan’s 
Dynamic Decade”，オーストラリア，メルボルン大学，２０１１年１２月１５～１７日
４．社会貢献活動その他
NPO法人京都自由大学講師
日本軍「慰安婦」歴史館後援会共同代表
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